

































An Image-reading of the Picture of Newly-appointed Governor’s Procession in Pyong-
saeing-do Attributed to Kim Hong-do in the Joseon Period, Korea
Abstract : This paper is about the Picture of Newly-appointed Governor’s Procession of Man’s 
Ideal Life, Pyongsaeing-do, discussing the governor’s procession, and the cultural aspects 
2
surrounding it. The painting of Man’s Ideal Life, Pyongsaeing-do depicts the images of the 
glorious rite of passage and successful life of bureaucrats, among them the Picture of Newly-
appointed Governor’s Procession illustrates the scene of a governor who was considered the 
highest rank of provincial official during the Joseon Period, describing the main figure in 
Pyongsaeing-do is successfully promoted to the position of the governor. 
 Indeed, the pictures portraying processions of officials appear in the various genre of paintings 
during the Joseon Period, many of which are still preserved to this day. In terms of the theme, 
these pictures can be classified, as following: First, the painting of royal events, especially 
Bancha-do, depicts a parade in the court rites, featuring details of the cortege of countries, royal 
guards in the parades, the ceremonial flags, and banners. Second, processions of diplomatic 
affairs with Ming China and Japan remain in the albums and the screen paintings. Third, the 
processions of the appointment ceremony of the several existed bureaucracies are represented in 
the scroll paintings and in the hanging scrolls. Forth, the unspecified governors’ processions are 
depicted in the urban genre paintings specifically in the paintings of Pyongyang.  
 Among those paintings, principally among the so-called the urban genre paintings, not a few 
Pyongyang-do represents the spectacular scene of governors’ procession which had  created the 
popular images of the governors’ procession at the time. In terms of it, the characteristic of the 
Picture of Newly-appointed Governor’s Procession of Man’s Ideal Life, is similar to the image of 
Pyongyang-do.
 Based on the precise examination of the depicted the motifs and figures, it is clarified the 
parade of the governors is composed as this order: the front guard→gyoseo (教書) and yuseo (諭
書 ) which are the types of written orders from the king → jeol ( 節 ) and wol ( 鉞 ) which are the 
ceremonial weapons given by the king → saryonggi ( 司令旗 ) and gumgogi ( 金鼓旗 ) which are 
large military command flags → chwigosu ( 吹鼓手 ) and saeaksu ( 細楽手 ) which are the two 
types of military bands → the cudgels and the vermilion canes → the militarily order 
banner → the commander’ flags → the governor and the sedan chair borne by two horses → the 
back guard and the provincial officials and retinues. Among them, gyoseo and yuseo, jeol and 
wol are directly given to the governor as a symbol of the royal authority delegated to the 
official.
 The representation of governors’ procession from most of the urban genre paintings, especially 
Pyongyang-do, portray the spectacular and brilliant parade which is, because the procession is 
done after the welcoming ceremony held in the orijeong, a guesthouse 2km from the provincial 
border. In this welcoming ceremony and procession, many military officials holding various 
colors of banners which symbolize the four directions, officials of the provincial office, provincial 
bands and provincial courtesans participate, and march from orijeong to the provincial office. 
This procedure is called chinyong ( 新迎 ). In comparison to this, the Picture of Newly-appointed 
Governor’s Procession of Man’s Ideal Life, is rather simple in details, although the most 
symbolic motifs such as gyoseo and yuseo, jeol and wol, saryonggi are distinctly illustrated. This 
procession which is rarely found in the illustrated materials, according to JEONG Yaggyong 
(1762-1836), represents the procession of kaehaeng （啓行） which describes the marching from 


















































































































































ンス国立図書館蔵、国立中央博物館保管、図 5）は、面数が 50 面と飛躍的に増えたのである
(20)
。このと
図 4「孝宗国葬都監庁儀軌」　1659 年　265 面　ソウル大学校奎章閣蔵
図 5『英祖貞純王后嘉礼都監儀軌』「親迎挙動班次図」　1759 年　部分…フランス国立図書館蔵、国立中央博物館保

















図 6『園幸乙卯整理儀軌』「班次図」　1797 年　49 面　ソウル大学校奎章閣蔵




隊の行列のように編成されている。実際の行列には 6,800 人余りの官員と 1,000 頭以上の馬が動員さ































物館蔵、1795 年、8 曲、各 151.5 × 66.4 センチ）である。「華城陵行図」については 7 人の画員が屏風




た画員ばかりである。図は、正祖が 1795 年閏 2 月 9 日から 16 日まで 8 日間にわたり、華城にある生父
荘献世子（1735 －1762）の園所、顕隆園へ行幸した際に行った主な行事を屏風絵としても制作させたも
のである。「華城陵行図」の第 7 扇と8 扇には、正祖の華城陵行の壮大な行列が描かれている。
「還御行列」と題される第 7 扇（図 9）は、華城陵行の 7 日目の閏 2 月 15 日、行事を終え、漢陽に
還御するために華城行宮を出た正祖の行幸の行列が始興行宮に至った様子を描いている。儀軌には















図 9 金得臣外『華城陵行図』「還御行列」　1795 年
国立中央博物館蔵　ソウル










































門が重建されたことや中門の建立年代から、上限は 1710 年（粛宗 36）、下限は草梁倭館の宿舎が重















。仁祖反正が起きた翌年の 1624 年（仁祖 2、甲子年）、仁祖即位の承認を明から受
けるため、正使の李徳洞（1566 － 1645）と副使の呉䎘（1592 － 1634）、そして書状官の洪翼漢
（1586 － 1637）を三使とする奏請使が派遣されたが、これらの奏請使一行の路程を描いたものが、
甲子航海朝天図と呼ばれる一連の画帖である。作例は、国立中央図書館蔵『燕行図幅』（紙本淡彩、
冊子本、37.5 × 62.0 センチ、17 世紀）をはじめ、現在、5 点の異本の存在が明らかになっている。
国立中央博物館蔵の『航海朝天図』（紙本淡彩、41.0 × 68.0 センチ、18 世紀後半）、国立中央博物館
蔵『朝天図』（紙本淡彩、40.0 × 68.0 センチ、18 世紀後半－ 19 世紀前半）、陸軍博物館蔵『朝天図』（紙











































図 12『航海朝天図』第 1 面「旋槎図」　国立中央博物館蔵　ソウル


















1 頭の馬がひく輿）の 2 挺が登場する。
朝鮮時代に官吏赴任行列そのものを主題としたのは、前述の「安陵新迎図」以外に、個人蔵「留営
首陽館延命之図」を取り上げることができる。図は紙本淡彩で、掛軸装（149.3 × 59.3 センチ）であ
る。「安陵新迎図」と共に実存した人物の赴任行列を絵画化したものである。図は、尹斗寿（1533 －












監司饗宴図」（紙本彩色、71.2 × 196.6 センチ）である。「平安監司饗宴図」は、平安監司の赴任を祝
う饗宴を、「月夜船遊図」、「浮碧楼宴会図」、「錬光亭宴会図」の三幅から構成される。図には横に長























クス博物館蔵「平安監司饗宴図」（絹本彩色、8 曲一隻、各 128.1 × 58.1 センチ）がある。第 6 扇と


















































































































。観察使の教書は、1392 年（太祖 1）9 月に
太祖が各道に按簾使を任命した時に教書を授け、初めて施行された。按簾使が観察使に改称された























































































































































































































































前陪裨将 2 人及び輿かき 2 人
図 25 伝金弘道筆　「安陵新迎図」　1786 年　部分　国立中央博物館蔵　ソウル
26
教書と諭書を持つ人物 2 人
旗幟を持つ兵卒 7 人 旗幟を持つ兵卒４７人
吹打、細楽手 9 人 吹打 10 人、細楽手６人
棍杖と朱杖を持つ軍牢 4 人 棍杖と朱杖を持つ軍牢 4 人
令旗を持つ兵卒 4 人 令旗を持つ兵卒 2 人
双轎の輿かき 4 人 双轎の輿かき 4 人
双轎の馬ひき 1 人 双轎の馬ひき 2 人
吏属 4 人 馬ひき 5 人
通引 1 人 通引 12 人
後陪裨将 2 人及び輿かき 2 人

















































































































して描かれた。朝鮮王朝の半ば頃の 17 世紀から 20 世紀に至るまで王室の様々な行事を描いた行列
班次図が数多く残っている。王室の行事を主題とした絵画制作は、その他にも班次図を彷彿させる屏
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